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Abstract
　　This study is based on the riddles in Zhonghua Mishu Jicheng 中華
謎書集成（The collection of Chinese riddles）, with regards to the book 
Liaozhai Zhiyi （Strange Tales from a Chinese Studio）. The study, in the 
meantime, combines the reception of the drinking games and drama, to 
research and understand how Liaozhai Zhiyi was received during the 
Qing dynasty.
　　The stories in Liaozhai Zhiyi can be divided into three main 
categories : “Extraordinary people and crazy events,” “Advise the good 
and punish the evil ; point out the mistakes of the times as well as social 
problems, and persuade others to correct them,” and “Pretty women and 
the good wife.” These three categories were all quoted in the answers to 
these riddles, and there were no significant differences in the frequency 
of their occurrence. However, upon further subdividing these main 
categories, the story of the “Two Beauties” in the category of “Pretty 
women and the good wife” is generally favored more by the genre of 
popular literature than by others.
　　The story of the “Two Beauties” mainly discusses a husband who 
has many beautiful wives. These stories were widely used in the riddles, 
drinking games, and dramas, reflecting the male-dominated, social 
characteristic of the Qing dynasty. Meanwhile, from the genre of popular 
literature, Liaozhai Zhiyiʼs story of the “Two Beauties” should be more 





























































戯曲改編及其研究綜述」（『蒲松齢研究』2006 年第 4 期、蒲松齢紀念館）などに詳しい。
3）　朱一玄『聊斎志異資料匯編』（南開大学出版社、2002 年）「五、影響編」、陳炳熙「論『聊斎志
異』対清代文言小説的影響」（『蒲松齢研究』1998 年 04 期、蒲松齢紀念館）、崔美栄・胡利民「『聊斎






























































































































































































































































































































































































































16）　例えば、呉瓊「『聊斎志異』同篇双女情節及其文化内涵」（『蒲松齢研究』2007 年第 3 期、蒲松
齢紀念館）や王鋭「美与徳的結合―『聊斎志異』『双美』婚姻模式再解読」（『長春教育学院学報』第
29 巻第 8 期、『長春教育学院学報』編輯部、2013 年）などがある。
17）　「嫦娥」は第一節の表に挙げられていないが、清末民初の徐兆瑋編纂の『灯虎匯編』に謎語の答
えとして取り込まれている。





































































































※　本研究は JSPS 科研費 19K23042 の助成を受けたものである。
22）　『三惜書屋謎稿』（清末成立、前掲注 6 書『中華謎書集成』第一冊）に「封三娘」「鴿異」「小二」
「神女」「織成」「美人首」と、「美人賢妻」類の篇名（下線部、下同じ）を当てさせる謎語が多数収録
されているほか、「秋容」「孫子楚」という「小謝」「阿宝」に登場する人物をそれぞれ当てさせる謎
語も収録されている。光緒六年（1880）成立の『余生虎口虎』（前掲注 6 書『中華謎書集成』第二冊）
には「小官」「素秋」（謎面が違う謎語が二条）、「蓮花公主」「巧娘」「酒友」と収録されており、六条
のうち、「美人賢妻」類の篇名を当てさせる謎語が四条ある。
